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Abstract
　　The purpose of this study was to examine the relationship between the swimming ability of the student role 
and the Student’s formative assessment. The target participants for students in the trial teaching class were 22 stu-
dents. Each of the 4 classes was assigned to 4 different students who belong to the physical education teacher 
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training course. The swimming ability of the students was calculated based on the 25m freestyle and 200m indi-
vidual medley times based on the qualification standard records of the Japan Masters Swimming Association. At 
the end of each class, those who had taken the trial class evaluated them using the Student’s Formative Assess-
ment Scale modified from previous research (Takahashi et.al [1994]).
　　The main findings of the study were as follows: comparing the Student’s Formative Assessment Scale  (SFA) 
of high and low groups (HG and LG) were categorized by swimming ability values for all classes, HG showed 
significantly higher values than LG in ‘Skill growth’ (p＜.05). In the correlation between the SFA and the com-
prehensive evaluation in all classes, the comprehensive evaluation was strongly related to all SFA lower factors 
(‘Impressive experience’ (r＝0.61, p＜.01), ‘Skill growth’ (r＝0.57, p＜.01), ‘New discovery’ (r＝0.63, p＜.01), ‘Best 
exercise’ (r＝0.35, p＜.01), ‘Fun experience’ (r＝0.58, p＜.01), ‘Voluntary learning’ (r＝0.47, p＜.01), ‘Learning 
with good faith’ (r＝0.41, p＜.01), ‘Learning friendly’ (r＝0.49, p＜.01), ‘Collaborative learning’ (r＝0.45, p
＜.01). In the correlation between the SFA in all classes and the swimming ability, the swimming ability was 
strongly related to ‘voluntary learning’ (r＝－0.30, p＜.05) and ‘learning friendly’ (r＝－0.31, p＜.01).
　　In swimming classes in physical education, there may be differences in learning and satisfaction in the class 
depending on the swimming ability, so it is necessary to consider students with different swimming abilities in 
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1 ・深く心に残ることや、感動することがありましたか。 5 ・ 4 ・ 3 ・ 2 ・ 1
2 ・今までできなかったこと（運動や作戦）ができるように。 5 ・ 4 ・ 3 ・ 2 ・ 1
3 ・「あっ、分かった！」とか「ああ、そうか！」と思ったこ
とがありましたか。
5 ・ 4 ・ 3 ・ 2 ・ 1
4 ・精一杯全力を尽くして運動することができましたか。 5 ・ 4 ・ 3 ・ 2 ・ 1
5 ・今日の保健体育の授業は楽しかったですか。 5 ・ 4 ・ 3 ・ 2 ・ 1
6 ・自分から進んで、学習することができましたか。 5 ・ 4 ・ 3 ・ 2 ・ 1
7 ・自分のめあてをもって、学習することができましたか。 5 ・ 4 ・ 3 ・ 2 ・ 1
8 ・友達と協力して、仲良く学習できましたか。 5 ・ 4 ・ 3 ・ 2 ・ 1



























































M SD M SD M SD
1 感動の体験 成果 3.91 （0.71） 4.00 （0.71） 3.79 （0.70） －1.29 n.s.
2 技能の伸び 成果 3.91 （0.85） 4.10 （0.77） 3.67 （0.89） －2.20 *
3 新しい発見 成果 4.07 （0.90） 4.20 （0.84） 3.91 （0.95） －1.36 n.s.
4 精一杯の運動 意欲・関心 4.55 （0.62） 4.61 （0.67） 4.48 （0.57） －0.87 n.s.
5 楽しさの体験 意欲・関心 4.42 （0.72） 4.55 （0.64） 4.27 （0.80） －1.61 n.s.
6 自主的学習 学び方 4.21 （0.67） 4.17 （0.74） 4.25 （0.57）  0.52 n.s.
7 めあてをもった学習 学び方 4.09 （0.71） 4.02 （0.65） 4.18 （0.77）  0.94 n.s.
8 なかよく学習 協力 4.35 （0.77） 4.27 （0.78） 4.45 （0.75）  1.04 n.s.
9 協力的学習 協力 4.39 （0.82） 4.34 （0.82） 4.45 （0.83）  0.58 n.s.
総合満足 4.05 （0.64） 4.09 （0.61） 4.00 （0.68） －0.53 n.s.





















































　 下位項目 因子 総合満足（r） 泳力（r）
1 感動の体験 成果 0.611** －0.16
2 技能の伸び 成果 0.568** －0.03
3 新しい発見 成果 0.630**   0.03
4 精一杯の運動 意欲・関心 0.354**   0.07
5 楽しさの体験 意欲・関心 0.578**   0.11
6 自主的学習 学び方 0.466** －.298*
7 めあてをもった学習 学び方 0.410** －0.22
8 なかよく学習 協力 0.488** －.309**
9 協力的学習 協力 0.451** －0.13





















































































































追記：本稿は、The 25nd Annual Congress of the European 
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